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 　 The relationship between food intake and the structure of hair cuticle were studied in healthy men and 
women of various ages.  The food frequency questionnaire (FFQ) for weekdays was performed, and the 
ultrastructure of hair cuticle was also examined.  With a scanning electron microscopy, various damages 
were revealed on the hair cuticle of healthy men and women.  The abnormal structures of cuticle damage 
were classified into 7 categories; 1) peeling, 2) abrasion, 3) cracking, 4) hole formation, 5) dot staining, 6) 
destruction, and 7) cortex exposure.  The abnormal structure of hair cuticle was observed mainly in obese 
people but not in lean people.  Especially, the intake of more lipid, animal proteins, salt and less fiber, less 
mineral induced damage of cuticle structures.  Among 7 categories abrasion and cracking were shown to 
be prominent hair damage induced by nutritional conditions. 

































































































































































年代 性別（人数） 剥離（%） 磨耗（%） 割線（%） 穿孔（%） 黒点（%） 破壊（%） 脱落（%）
10
男性（5） 40 100 40 20
女性（6） 33.3  33.3 50 16.7
20
男性（8） 75  87.5 25 12.5 12.5 12.5
女性（12） 58.3   33.3 41.7 16.7  8.3
30
男性（7）  71.4  28.6 42.9
女性（9） 88.9  44.4 22.2 11.1
40
男性（5）  80  60 20
女性（10）  60  90 10 10
50
男性（5）  60  80 40
女性（9）  55.6  66.7 22.2 11.1 22.2
60
男性（5）  60  50
女性（15）  53.3  40  6.7 13.3 13.3  6.7
70
男性（5）  20  60 20 40
女性（7）  28.6  28.6 14.3 28.6
80
男性（5） 60  60
女性（5）  60  20
平均
男性（45）  60  55.6 24.4  8.9  2.2  2.2
 女性（73） 56.2  46.6 20.5  9.6  9.6  1.4  1.4
全体の平均 57.6  50 22  9.3  6.8  1.7  0.8
表2．対象者の栄養素等摂取量と毛髪の損傷との関連性（食物摂取頻度調査）
項目 キューティクル正常群（n＝13） キューティクルに損傷等の異常所見が見られた群（n＝77） p値
体重（kg） 52.18±9.5 58.2±11.0 0.14
BMI（kg/m2） 19.9±3.2 22.3±3.0 0.21
エネルギー（kcal）†  1428±327 1895±488 0.04* 磨耗・割線
タンパク質（g）†    50.8±13.3 62.7±16.3 0.12
脂質（g）†    39.5±15.1 61.8±20.9 0.02* 磨耗
炭水化物（g） 218.1±36.5 255.3±71.3 0.14
カルシウム（mg）†    567.8±295.8 506.8±197.1 0.53
マグネシウム（mg）†    235.6±111.5 226.4±63.0 0.86
鉄（mg）†    6.9±3.3 6.7±2.0 0.84
亜鉛（mg）    5.7±1.4 7.7±2.2 0.03* 磨耗
ビタミンK（μg）†    223.0±179.3 194.7±87.8 0.87
ビタミンB1（mg）    0.6±0.2 0.9±0.2 0.01* 磨耗
ナイアシン（mg）    7.9±1.8 14.4±4.1 0.00** 磨耗
ビタミンB6（mg）    0.7±0.2 1.0±0.3 0.01* 磨耗
パントテン酸（mg）    3.6±0.9 5.2±1.5 0.03* 磨耗
飽和脂肪酸（g）  12.4±3.5 19.7±7.9 0.05*
一価不飽和脂肪酸（g）  12.1±4.9 22.0±7.8 0.01* 磨耗・割線
コレステロール（mg）†  189.5±91.7 304.9±111.9 0.03*
食物繊維総量（g）†  12.5±5.5 11.9±3.9 0.77
脂肪酸総量（g）    33.9±13.7 54.2±18.6 0.02* 磨耗
タンパク質エネルギー比（%）†  14.3±3.0 13.4±1.9 0.33
脂質エネルギー比（%）†  24.3±3.9 29.0±4.8 0.04*
炭水化物エネルギー比（%）†  61.4±5.5 57.6±5.7 0.16











































































主食（sv） 2.9±1.3 3.7±1.4 0.34
副菜（sv） 1.8±1.1 3.5±1.9 0.04*
主菜（sv）† 3.1±1.9 5.5±1.9 0.01**
牛乳・乳製品（sv） 1.6±0.8 1.3±1.2 0.39
果物（sv） 0.6±0.5 0.6±0.6 0.81











乳・乳製品・卵（g） 174.4±84.9 163.1±112.9 0.73
魚介・肉類・豆・豆製品（g）† 119.7±87.9 181.7± 67.5 0.06
野菜・芋類・果物（g）† 233.3±90.1 307.4±163.7 0.32













































































































1 ）J. A. Swift (1981) The hair surface. pp. 65―72. 
Springer-Verlag, New York.
2 ）J. A. Serra (1946) Constitution of hair melanins. 
Nature 157: 771―779.
3 ）V. A. Randall, M. J. Thornton, K. Hamada, C. P. 
Redfern, M. Nutbrown, F. J. E. Bling, A. G. 
Messenger (1991) Androgens and the hair 
follicle. Cultured human dermal papilla cells as a 
model system. Annals of dermal papilla cells as 
a model system. Annals of the New York 

















11）K. M. Hambidge (1982) Hair analyses 
worthless for vitamins, limited for minerals. Am 






14）M-O. Han, J-A. Chun, J-W. Lee, C-H. Chung 
(2008) Effects of permanent waving on changes 
of protein and physicomorphological properties 
in human head hair. J Soc Cosmet Chem 59(3): 
203―215.
15）R. Beyak, G. S. Kass, C. F. Mayer (1971) 
Elasticity and tensile properties of human hair. 
J Soc Cosmet Chem 22: 667―678.
16）龍田貞信，鳥居健二他（1987）損傷毛の性質．
日本化粧品技術者会誌21（1）：15―28．
17）C. R. Robbins, M. K. Bahl (1984) Analysis of 
hair by electron spectroscopy for chemical 
analysis. J Soc Cosmet Chem 35: 379―390.
18）F. Osório, A. Tosti (2011) Hair heathering, part 







21）M. A. Denke, C. T. Sempos, S. M. Grund (1993) 
National cholesterol education program. Second 
report of the expert panel on detections, 
evaluation, and treatment of high blood 
cholesterol in adult. NIH Publication 93: 172―180.
22）D. D. Gallaher, B. O. Schneeman (1996) Dietary 
f iber .  Present knowledge in nutr i t ions . 
International Life Sciences Institute Press, 
Washington D. C. 7: 87―97.
23）内藤幸雄，本間意富（1985）毛髪の科学．繊維
学会誌41：122―126．
24）J. A. Swift, B. Bews (1974) The chemistry of 



















32）L. J. Goldberg，Y. Lenzy（2010）Nutrition 
and hair．Clinics in Dermatology 28: 412―419．
33）江口昭彦，齋藤寛，田中静恵，田中恵子，中野
篤浩，有澤孝吉，小林誠（1999）食品中の硫黄含
量について（第1報）．栄養学雑誌57（3）：177―
182．
